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This paper aims to perform traffic simulations on traffic flow and congestion of the signalized network in 
urban area of Ube city and to try to improve the reproduction ability of current traffic situation by adjusting 
simulation conditions in heuristic manner. Time span of simulation is 24 hours including peak hours in the 
morning and in the evening when traffic congestion occurs. A microscopic simulation that has been developed 
based on discrete model is used. One of the feature of the simulation is that vehicles are assumed to take either of 
two mode of stopping and running to increase calculation efficiency. Another feature is that route selection is 
modeled. 
 



























































































































































ノード数  194ノード(セントロイドを含む) 









国道  60km/時 
    県道  50km/時 












































































































































































































































































Fig.5 交通量変動パタン Fig.6 シミュレーション実行画面の例 
Table２ 地点別交通量の実績値と計算値の比較 
6 (44)
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∑ dttnk )(  
すなわち時刻tにおけるリンクkの存在台数
nk(t)にスキャンサイクルdtを乗じたものをスキ
ャンサイクルごとに総和することによって求め
ることができる．1台あたりの平均旅行時間は，
この総旅行時間を通過台数で割れば求められる．
ネットワーク全体の総旅行時間は各リンクの総
旅行時間を総和すればよい．したがって総旅行時
間最小化制御は存在台数最小化制御と等価であ
り，また交通処理量最大化制御と等価となる． 
（15）リンクの平均旅行時間は，右折車と直進左
折車を区別して求める． 
（16）リンクの1台当たり平均遅れ時間は，１台
あたりの平均旅行時間から，自由速度による走行
所要時間を引くことによって求める． 
（受理年月日：平成18年12月27日） 
 
